





















1. Yoshihiro Kuroda， Katsuya Nakaishi， Yasuhisa Adachi 
Settling velocity and Structure of Kaolinaite floc in sodium chlo1ide solution 
Clay Science， 12， 103-107(2003) 
2. D.Sato， M.Kobayashi， YAdachi 
Effect of floc structure on the rate of shear coagulation "，
Journal of Colloid and Interface Science， 
272， pp.345-351 (2004) 
3. YAdachi， K.Aoki， 
Early-stage flocculation kinetics of polystyrene latex particles with 
polyelectrolytes studied in the standardized mixing Contrast of excess and moderate polyelectrolyte 
dosage. 
Colloids and Surface A. :Physicochemical and Enginnering Aspects 
230， pp.37-44， 2004 
4. M.Kobayashi， T.Maekita， YAdachi， H.Sasaki， 
Colloid stability and coagulation rate of polystyrene latex particles in a turbulent flowヘ
International Journal of Mineral Processing， 





地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会第9回講演集， p.84-85， 2003 
2. 坂入信之，小林幹佳，足立泰久
静電的分散状態、での Na-モンモリロナイト懸濁液の降伏値についての研究
第56回コロイドおよび界面化学討論会講演要旨集， p.243， 2003 
3. 青木謙治，足立泰久
高分子電解質分子量の凝集への効果
第56回コロイドおよび界面化学討論会講演要旨集， p.244， 2003 
4. 足立泰久
汚染化学物質のキャリアとしての土壌コロイド
平成 15年度農業土木学会大会講演会講演要旨集， p.64-65， 2003 
5. 山下祐司，足立泰久
鹿沼土を充填したカラムにおけるコロイドの輸送挙動
平成 15年度農業土木学会大会講演会講演要旨集， p.288-289， 2003 
6. 古賀聡子，小林幹佳，足立泰久
ア口フェンフロックの形成過程に関する研究
平成 15年度農業土木学会大会講演会講演要旨集， p.290-291， 2003 
7. 足立泰久
コロイドの凝集分散現象における腐植物質の作用機構




第 38回日本水環境学会年会講演集， p.56， 2004 
Q 外部資金
科学研究費









科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
計測制御工学実験(1 /10) 1.5 フ
生物資源科学のための基礎数学演習(1/3) 3 3 
実用解析学 I 1 2 2 
土の物理学 フ つ 2 
水資源利用学実験 (5/10) 1.5 3 2 
総合科目 A(研究者のフロフィール)(3/1 0) l 1，2 3 




















































































6. Y. Cui， Y. Abe， A. Kojima， H. Yasuda and H. Isoda 
Evaluation of a Vertical Subsurface Drip Irrigation in Sandy Soil on Soil Moisture Distribution and 
Evaporaion Under Arid Condition 
Jounal of Arid Land Studies， 13・-3，153-161(2003)
7. K.Yamada， T. Kojima， Y.Abe， M. Saito， Y. Egashira， N. Takahashi， K. Tahara nd J. Law 
Restructuring and Afforestation of Hardpan Area to Sequester Carbon 
Jounal of Chemical Engineering of Japan， Vo1.36，N03， 328-332(2003) 
8. Y. Abe， M. Taniguchi， H.Suganuma， M. Saito， T.Kojima， Y.Egashira， Y.Yamamoto and K. Yamada 
Comparative Analysis between Biomass and Topographic Features in an Arid Land Western 
Australia 
Jounal of Chemical Engineering of Japan， Vo1.36，N04， 376-382(2003) 
9. Y. Egashira， D. Tomii， K. Ueyama， N. Takahashi， T. Kojima， Y. Abe， M. Saito， and K. Yamada 
Development of integrated Simulator of Water Transport and Plant Growth as an Evaluation Tool of 
Arid Land Afforestation for COヴFixation
Jounal of Chemical Engineering of Japan， Vo1.36，N04， 383-390(2003) 
10. N.Takahashi， K. Tahara， H. Utsugi， T. Kojima， Y.Egashira， Y. Abe， M. Saito and K. Yamada 
Water Use Efficiency of Eucalyptus camaldulensis Growing in Arid Regions in Western Australia 


















科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物資源科学原論 (2回分) 1 
総合科目・森林 (1自分) 1 1 1 
生物資源科学のための物理学 (5回分) 1 1 2 
乾燥地工学 I 3， 4 2 
U バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
乾燥地利用工学 2 1， 2 2 
バイオシステム演習 1 -2 1 -3 












































































2003.11.29-12.7 チュニジアにおける チュニジア 奨学寄付金
土壌劣化研究の調査
2004.1.19-1.25 チュニジア国ボルジ チュニジア JICA 
ュセドリアテクノパ
ーク要請背景誠査
























Book review "The conquest of Ainu lands: ecology and culture in Japanese expansion by Brett L. 
Walker. Berkeley: University of California Press， 2001" 



















科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
自然地域計画 2.05 3-4 1 
自然地域計画実習 1.0 3“4 フ
森林工学実習(2) 1.0 3-4 1 
森林(1) 1.0 1-2 1 
Q 環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
自然地域計画通論 2 1-2 1 
環境科学実習(2) 1 1 1 
環境科学演習 1 l 2-3 
環境科学特別演習 1 2 1-3 
環境科学特別研究 5 2 1-3 
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
流域保全工学演習 i 3 1 1-3 
流域保全工学特別研究 I 6 1-2 1-3 
















International Union of Forest Research 6.01 Research Group Deputy Leader 
Organization 
Society of Environmental History Book reviewer 




















氏名 出身国 研究科 学年 研究課題
















1. Keo Intabon， LiHong， Yutaka Ishikawa， Takaaki Satake and Takaaki Maekawa. 
Production of biodegradable films from okara protein and sodium dodecyl sulfate. 
J. SASJ， Vol. 35， No.l:17-24 (2004). 
思際会議論文(プロシーデイングス)
1. Keo Intabon， Hong Li， and Yutaka Ishikawa， and Takaaki Maekawa 
Sodium Dodecyl Sulfate and Agar Improve Physical Properties of Plastic Films Made with Soy 
Curd Residue Protein 
2004 ASAE/CSAE Proceedings of the International Meeting， Ottawa， Canada. Vol.l. 
2. Keo Intabon， Junye Jia， and Takaaki Maekawa 
Production of functional amino acids by submerged culture of fungal mycelia 
2004 CIGR International Conference Beijing Vo. 1 
3. Junye Jia， Keo Intabon， and Takaaki Maekawa 
Near-infrared spectroscope as monitor controlling the content of liquid culture solutions of Agaricus 
blazei mycelium 
2004 CIGR lnternational Conference Beijing Vo. 1 
4. Keo Intabon， Zhengya Zhang， Takaaki Satake， Takaaki Maekawa 
Combination ehhect of high voltage electric filed and Peltier refrigerator on the stored strawberry 
and blueberry 
2004 CIGR International Conference Beijing， China Vo. 1 
5. Keo Intabon， Gui Bao Sung， Zhengya Zhang， Takaaki Satake， Takaaki Maekawa 
Performance of a Peltier refregirator to store strawberry and blueberry 
-18一
2004 CIGR lnternational Conference Beijing， China Vo. 1 
6. Hong Li， Keo Intabon， YutaJくaIshikawa， and Takaaki九1aek却時'a
Agar improve physical properties of plastic films made with soy curd residue protein 
2004 CIGR International Conference Beijing， China Vo. 1 
口頭発表































期間 用務 渡航先 経費
7 . 16-7. 23 拠点大学活動 中国 拠点大学活動資金
731-8.5 ASAE国際会議 カナダ 研究費
現地調査
期間 用務 渡航先 経費
















1.九1.Utsumi， S.E. Belova， G.M. King， and H. Uchiyama. 
Phylogenetic Comparison of Archaeal Communities in Wetland Soils from Climatically Different 
Regions. 
J. Gen. App1. Microbiol. 49: 75-83 (2003) 
2. H. Maki，九1.Utsumi， H. Koshikawa， T.Hiwatari， K. Kohata， H. Uchiyama， M. Suzuki， T.Noguchi， 
T. Yamasaki， M. Furuku and M. Watanabe. 
Intrinsic Biodegradation of Heavy Oil from NAKHODKA and the Effect of Exogenous Fertilization 
at a Coastal Area of the Sea of Japan. 






JAMSTEC深海研究第 22号， 77-88 (2003) 
2. N. Sugiura， M. Utsumi and T.九1aekawa.
Degradation potential of musty odour in a drinking water source by a biofilm method. 
Biosystem Studies， 6:84-95 (2003) 
???? ? ?
3. 島章.むtsumi，Y. Zhang， Z. Zhang， N. Sugiura and T.九査ae匙awa.
Monitoring of Methanogen Density Using Near-Infrared Spectroscopy (NIR). 
































Sugiura， N.， K. Kameyama， T. Saito，再生 UtsumI，Y. Inamoriヲ andT. Maek幻司'a. 2002. 
Spatial and temporal changes of microcystins concentration in eutrophicated lakes in Japan. 
Eco-Engineering， 14(4): 11-18. 
q 外部資金
学内プロジェクト










































































































1. K. Nakamata and H. Ohi 
Examination of polychlorinated dibenzo-p司dioxinsand polychlorinated dibenzofurans in process 
water of kraft pulp bleaching mi1l using chlorine dioxide from the aspect of environmental water 
quality 
J. Wood Sci.， 49(6)，525-530 (2003) 
2. K. Nakamata， Y.MotoeフandH. Ohi 
Evaluation of chloroform formed in process of kraft pulp bleaching mi1l using chlorine dioxdide 
J. Wood Sci.， 50(3)， 242】247(2004) 
毘際会議論文(プロシーディングス)
1. Tsutomu Ikeda and Hiroshi Ohi 
Brightness stability and hexenuronic acid content of total1y chlorine-free hardwood bleached pulp 
The 1ih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 
Vo1.1， 219-222， Madison， USA (2003) 
2. Iku Nakamaya， Tomoya Yokoyama， Tsutomu Ikeda， Hiroshi Ohi， and Keiichi Nakamata 
Residual lignin from hardwood oxygen-bleached kraft pulp as possible precursor of 
2，3，7，8-tetrachlorodibenzofuran 
The 1ih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 
Vo1.3， 5-8， Madison， USA (2003) 
3. Mirie Hasumi， Akiko Nakagawa-izumi， Hiroshi Ohi， and Seiji Ohara 
Structural elucidation of acacia tannin by pyrolysis“gas chromatography with on-line methylation. 
The 1ih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 
Vo1.3， 71-74， Madison， USA (2003) 
4. Takashi Koyasu， Tomoya Yokoyama， Tsutomu Ikeda， Hiroshi Ohi， and Keiichi Nakamata 
Prediction of hardwood alkali pulp yield using carbohydrates analysis 
The 1ih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 
??っ
?





















2. 漂白クラフトパルフに関する研究，クヴァナパルピング (掬， 200，000 
3. 過酸化水素によるクラフトパルフの無公害漂白に関する研究，三菱ガス化学(掬， 500，000 
共同研究
l. 無塩素漂白における木材パルフ。成分の挙動，北越製紙側， 100，000 
2.教育活動
U 学群
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
??? ?
化学実験(3回分) 1.5 1 
高分子科学(5回) 2.0 つ 2 
生物材料学実験(5回) 1.5 3 3 
Q バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生産システム学 2.0 1，2 1 
Q 生命環境科学研究科
科医名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物材料化学演習 I-IV 3 1-4 1-3 
U 農学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期











期間 用務 渡航先 経費













1. ICE1: a regulator of cold-induced transcriptome and freezing tolerance in Arabidopsis. 
Chinnusamy， v.， Ohta， M.， Kanrar， S.フLee，BH.， Hong， X.， Agarwal， M. and Zhu J.-K. 
Genes Dev. (2003) 17: 1043-1054. 
2. A novel domain in the protein kinase SOS2 mediates interaction with the protein phosphatase 2C 
ABI2. 
Ohta，島1.，Guo， Yan， Halfter， U. and Zhu J.-K. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2003) 100: 11771-11776. 
口頭発表
1. Ohta， M. and Zhu， 1.K. (Invited Speaker) 
Molecular genetic analysis of cold-regulated gene expression in Arabidopsis. 
“Functional Genomics and Breeding Strategies for Cold Tolerance in Plants"， Workshop， Sapporo， 





1. LOS2， A genetic locus required for cold-responsive transcription encodes a bi-functional enolase 
(UA03-010) 






























通じて ph8.0前後を示す。 B雨量 200mm以上の降雨があると 1'"'-'2ヶ月間は低下するが、その
応答時間差は支流関でバラツキ幅が大きいようである。電気伝導度は60'"'-'210μs/cmの範囲にあ
り、 pHの場合とほぼ似た傾向にある。イオンクロマト分析(分析値に多少の疑問ある)で検出
された溶物質は、ーイオンとしてF， CL， N02， Br， N03， P04， S04、十イオンの Li，Na，NH4，K，Mg2，Ca2
である。 S04とCa2は全支流や小渓流および、湧水でも他のイオンと比較して高い濃度であった。




















































































第 41回B本接着学会年次大会講演要旨集， ???-??? (2003) 
1.2.6. 一般講演等
1. 縮合系ブロック共重合体の合成と構造




化学 (10回分) 3 1 
高分子科学 (7回分) 2 2 





















































平成 15年度科学研究費補助金研究成果報告書， (2004) 
Q 外部資金
科学研究費
1. 食料の生産・流通・消費空間における安全性評価・確保システムの構築 r(分担)J ，基盤研
究 A(l)，1，130，000 
その他
































1. UENO TAKASHI， Y. OZAWA， M. ISHlKAWA， K. NAKANISHI， TOSHINORI K1MURA: 
LACTIC ACID PRODUCTION USING TWO FOOD PROCESSING WASTES， CANNED 
PINEAPPLE SYRUP AND GRAPE INVERTASE， AS SUBSTRATE AND ENZYME. 
Biotechnology Leters; 25，573-577 (2003) 
2. 宮竹史仁、岩淵和則、木村俊範:牛ふん堆肥化反応に関わる微生物群の活性化温度、農機
学会誌 65(2)， 101-105 (2003) 
3. NAOTO SI百九位ZU，H. OKADOME， T.YANAGISAWA， A. HENRIK， T.KARIN， TOSHINORI 
K1MURA， K. OHTSUBO: APPLICATION OF VISIBLE川EAR-INFRAREDTRANSMITTANCE 
SPECTROSCOPY FOR THE IMPROVEMENT OF AMYLOSE DETERMINATION ACCURACY. 
J. Food Science & Technology Research， 9(2)， 134-136 (2003) 
4. PORITOSH ROY， NAOTO SHIMIZU， TOSHINORI K1MURA: ENERGY CONSUMPTION IN 
LOCAL PARBOILING PROCESSES. J. of Jp. Soc. of Agricultural Machineries， 65(5)， 133-141 
(2003) 
5. SUBRAMANIAN， R.， K.S.M.S. RANGHAVARAO， M. NAKAJIMA， H. NABETANI， T. 
YAMAGUCHI， TOSHINORI K1MURA: APPLICATION OF REVERSE OSMOSIS AND 
DENSER MEMBRANE THEORY FOR DIFFERENTIAL PERMEATION OF VEGETABLE OIL 
CONSTITUENTS. J. of Food Engineering， 60， 249-256 (2003) 
6. KIWAMU SHIIBA， NORIKO KOMUぜE，KEN KANZAKI， TOSHINORI K1MURA: CHANGES 
IN MICROORGANISMS FLORA DURING CATTLE MANURE COMPOSTING-Processing by 
Small-scale Composting Reactor. J. of Jp. Soc. of Agricultural Machineries， 66(1)， 75-81 (2004) 
7. RABIUL， ISLAM MD.， NA01、o SHIMIZU， TOSHINORI K1MURA: ENERGY 
REQUIREMENT IN PARBOILING AND ITS RELATIONSHIP TO SOME IMPORTANT 
QUALITY INDICATORS. J. Food Engineering， 63(4)， 433-439 (2004) 
-38-
国際会議論文(プロシーディングス)
1. N. SHI丸紅Zむ， H. OKADOME， T. YANAGIDA， H. ANDREN， K. THENTE， T. KI九日JRA，K. 
OHTSUBO: IMPROVEMENT OF AMYLOSE DETERMINATION ACCURACY BY 
VISIBLE庁>fEAR-INFRAREDTRANSMITTANCE SPECTROSCOPY. ASAE Paper No. 036017ヲ
ト7，工.asVegas， USA， (2003) 
2. T. YANAGIDA， N. SHIMIZむ， T.K1九1.URA:PROPERTIES OF WAX EXTRACTED FROM 
BANANA LEAVES. ASAE Paper No. 036026，1-7， Las Vegas， USAヲ(2003)
3. H. LIU， M. NAKAJIMA， T. NISHI， T. K1MURA: PREPARATION CHARACTERISTICS OF 
MONODISPERSED WATER-IN-OIL MICROSPHERES BY A POLYMER MICROCHANNEL. 
ASAE Paper No. 036051， 1-7， Las Vegas， USA， (2003) 
4. N. KOMATSUZAKI， K. TSUKAHARA， H. TOYOSHIMA， T. SUZUKI， N. SHI恥位Zむ， T. 
KIMURA: EFFECT OF SOAKING AND GASEOUS PHASE SPROUT PROCESSING ON THE 
GABA CONTENT OF PRE-GERMINATED BROWN RICE. ASAE Paper No. 036073， 1-10， Las 
Vegas， USA， (2003) 
5. T. KIMURA， H. KOYAMA， N. SHIMIZU， T. INOUE: APPLICATION OF NOVEL PCR 
METHOD TO MICROBIAL MONITORING IN FOOD PROCESSING AND SAFETY. ASAE 
Paper No. 036172， 1-8， Las Vegas， USA， (2003) 
6. M. NAKAJIMA， H. LIU， T. NISHI， T. KIMURA: PREPARATION OF MONODISPERSED 
WATER-IN-OIL EMULSIONS WITH POLYMER AND SILICON MICROCHANNELS. Proc. 
USA-Japan Cooperative Program in Natural Resources-Food and Agricu1ture Panel， 514-517， 
Tsukuba， Japan， (2003) 
7. T. KIMURA， H. KOYAMA， T. INOUE， N. SHI九位ZU:APPLICATION OF NOVEL PCR 
METHOD TO MICROBIAL MONITORING IN FOOD PROCESSING AND SAFETY FOR 
ZERO-EMISSION SYSTEM. Session之， SR-I.1， 5th Int. Food Convention， Mysore， India， (2003) 
8. N. SHIMIZU， H. SEIMIYA， A. TOYOKI， T. KIMURA: APPLICATION OF DOSA 
FERMENTATION PROCESS TO TOFU-BYPRODUCT UNITIZATION IN FOOD INDUSTRY. 
Session-4， F-I.4， 5th Int. Food Convention， Mysore， India， (2003) 
9. T. KIMURA， N. SHIMIZU， Y. CHENG ， H. SEIMIYA， A. TOYOKI : Application of tofu 
著書
(soybean-curd)-residue to development of new fermented pancake and to quality improvement of 
tofu. VI Wor1d Soybean Research Conference， 196， Iguass Falls， Brazil， (2004) 
l. 木村俊範(項目分担):熱帯農業事典(共著)、養賢堂， (2003) 
2. 木村俊範(編著):食品のゼロエミッションー出さない・捨てない・リサイクル(共著)、
幸書房、東京， 1-204， (2003) 





巻 4号，207， (2003) 
2. 木村俊範:生分解性フラスチックからバイオマス(由来)フラスチックへ、 BRAlNTECHNO 
NEWS， No.101， 1-5， (2004) 
3. 木村俊範:循環型社会に位置づけるバイオマス利用技術の実用化要件、特集「農業周辺の




















5. 井上高一、小UJ英亮、木村俊範:ヨーグルト中の雑醤検出技術の開発、向上、 P71，20039.13 
6. 小松崎典子、塚原菊一、豊島英親、清水産人、木村俊範:炭酸ガス環境下で発芽させた玄





第 14回廃棄物学会(つくば)講演論文集、 318-320，(2003) 
9. 原野道生、井原 望、木村俊範:生ごみ処理機稼働中の菌叢変化の追W1J'、同仁、 32ト333，(2003) 
10. N. Komatsuzakiフ K.Tsukahara， H. Toyoshima， T. Suzukiヲ N.Shimizu， T. Kimura: E百ectof 
Gaseous Phase Treatment on GABA Content in Pre-germinated Brown Rice. Poster Abstracts， 




科目名 単位数 標準履修年次 実施学Wj
食素材学(分担:4/10) つ 3 つ
食品機能管理学(分担:3/10) つ 3 3 
食料システム工学(分担:5/10) つ 3 3 
食品工場設計(分担:4/10) 1.5 3 3 
食品工学実験(分担:2/11) 1.5 3 
製図及び実習 2 3 3 
生物資源科学のための物理学(分担:5/10) 3 1'""3 
Q バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
バイオマス変換システム学 つ 1 2 
o 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
留学生のための生物資源科学 (2回) 1 1 2 
先端技術開発学特論 つ 1 2 
先端技術開発学演習 I'""V 3 1'""5 1 '"3 
先端技術開発学特別研究 1，I 6 1 '"5 1'""3 
」一……
o 農学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
先端技術開発学特論 つ l 2 
先端技術開発学演習し E 3 1'""5 1 '"3 


























































Alcoholic Fermentation of Agricultural Byproducts 
Study on heat transfer and moisture movement 
during storage of paddy 
ハ。ー ポイ}しドうイスの品質改善と機能性解明
Microbiological and Fermentation characteristics 
of South African fermented maIze paste 
中国豆腐の品質改善に関する研究
-42-
ロイ ホ。 1)トシュ ハーングうデユ 応i埜五1と-斗r D5 Improvement of local parboiling system 
γャ77-ハシェミ イうン 研究生
招蒋研究員
氏名 出身国 期間 所属機関及び役j段










l. N. Hanari， K. Kuroda and H. Yamamoto 
Distinction of resin compounds between the healthy bark and the resinous stem canker of Thujopsis 
dolabrata var. hondae 




分析化学， 52， 1159-1166 (2003) 
3. K Morimoto， H. Ichikawa， K. Tatsumi， K. Kuroda and T. Higashi 
Comparison of the effect of various humic substances on the enzymatic transformation of PCP 















第 48@リグニン討論会講演要旨集 pp126-129 (2003.10) 福井工業大学.
4. 黒田健一、中川明子
直接導入法による DHPの質量分析










1. 高選択・高感度なリグニン分析法の I~号発， 900，000 
2. 教育活動
Q 学群
科白名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物材料化学 2 3 3 
生物材料利用化学 2 4 
生物材料学実験 (3呂分) 1.5 3 3 
生物機能利用学 (1自分) 2 3 1 
Q バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 | 実施学期
生物園天然物利用化学 2 1・2 2 
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物材料化学特論 2 1 1 



























































































1. T. Takigawa， L.Sutiarso， M. Koike， H. Kurosaki， H. Hasegawa 
Trajectory control and its application to approach a target Part n . 
Transactions of the ASAE， 45(4)， 1199“1205 (2002) 
2. L. Sutiarso， H. Kurosaki， T.Takigawa， M. Koike， O. Yukumoto， H. Hasegawa 
Trajectory control and its application to approach a target Part 1 . 
Transactions of the ASAE， 45(4)， 1191-1197 (2002) 
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3. T. Ahamed， T.Takigawa， M. Koike， M. M.Hossain， M. M. Hua， M. O. Faruk 
Assessment of energy status by GIS for agricultural mechanization -A case study in Bangladesh -








プロジェクト研究:平成 11 年度~平成 15 年度「持続的農業推進のための革新IY~技術開発
に関する総合研究 一環境負荷低減のための革新IY~農業技術の開発 -J 報告集































生物生産機械学演習 1-V (1/2) 




生物生産機械学演習 1，I C1/2) 






























































Universiti Putra Malaysia External Assessor， 
























氏名 出身国 研究科 学年 研究課題
ジ、ュンユセン タイ 生命環境科学 D4 農業用けん引車両の自律走行制御による研究
パユンサク
張強 中国生命環境科学 D4 農業用車両のハンドリング機構高度化に関す
? ??「?
る研究
アブドウラカシム タイ 生命環境科学 D3 農耕土壌の動的締臨め特性について
ワンラット
チャウラカム タイ 生命環境科学 D2 不耕起栽培用作業機の設計要件について
イサラー



































科呂名 単位数 標準履修年次 実施学期
生産基盤工学(分担)3/10) 2 3 
測量学 2 3 l 
損Ij量学実習 2 3 1 














科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生産基盤システム工学演習 I 3 1 1~3 
生産基盤システム工学演習立 3 2 1~3 
生産基盤システム工学演習盟 3 3 1~3 
生産基盤システム工学演習IV 3 4 1~3 





















































2. T. Satake， O. Sakata， Y.Ohta， T.Furuya 
Optimal Layout Design for Agricultural Facility Using Simulated Annealing， 
Agricultural Engineering lnternationa1. 
















食料システム学実験(分担:1/5) 1.5 3 
食品工学実験(分担:1/5) 1.5 3 
食品工学(分担:1/2) 2 3 
食品機能管理学(分担:1/3) フ 3 3 
食料システム工学(分担:1/2) フ 3 3 
食品工場設計(分担:1/4) 1.5 3 3 
総合演習(分担:1/5) つ 3 3 
技術科教育法概論(分担:1/2) つ 3 l 
技術科指導法 1(分担:1/2) つ 3 2 













科呂名 単位数 標準履修年次 実施学期
食料機械工学特論 2 1・2 1 
食料機械工学演習 i 3 1 1'"'-'3 
食料機械工学演習E 3 2 1"-'3 
食料機械工学演習皿 3 3 1'"'-'3 
食料機械工学演習N 3 4 1'"'-'3 
食料機械工学特別研究 i 6 1 "-'3 




















































































氏名 出身国 研究科 学年








Study on Determination of Quality Change by 
Natural Microflora on Fresh-cut Vegetables Treated 




























1. T. Onimaru， M. Satoh， K. Kawsard ， K. Shioda 
The Present Situation and Problems of the Establishment of Water Users Organizations in the Chao 
Phraya Delta 




3. 九1.Satoh， A. Kawabata， V.Varawoot， K. Bancha， C. Nimit 
著書
Development of Operation Rule for Multipurpose Reservoirs to Secure Water Supply in the 
Mae Klong River Basin， Thailand 














農村計画学会誌， 22(3)， 239-240(2003) 
4. 佐藤政良
かわと水田


























4. M. M. Naing， M. Satoh 












8. 小川茂男，佐久間泰一，佐藤政良，真板秀二，豊瀬幸雄， V. Vudivanich， B. Kwanyuen 
衛星データを用いたタイ国ランパチ)1流域の土地利用変動解析
平成15年度農業土木学会大会講演会講演要旨， 914-915(2003) 
9. A. Kimura， M. Satoh 






2. M. Satoh 

































































































































































































1. N. Shimizu， H. Okadome， T.Yanagisawa， H. Andren， K. Thente， T.Kimura， and K. Ohtsubo 
Application of Visible/Near-infrared Transmittance Spectroscopy for the Improvement of Amylose 
Determination Accuracy 
Food Science and Technology Research， 9(2)， 134-136， (2003). 
2. Md. R. Islam， N. Shimizu， S.Furuichi， and T. Kimura 
Effect of Processing Conditions on Cooking Qualities of Parboiled Rice 
Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery， 65(2)， 85白93，(2003). 
3. P. Roy， N. Shimizu， and T. Kimura 
Energy Consumption in Local Parboiling Process 
Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery， 65(5)， 133-141， (2003). 
国際会議論文(プロシーディングス)
1. N. Shimizu， H. Okadome， T.Yanagisawa， H. Andren， K. Thente， T.Kimura， and K. Ohtsubo 
Improvement of Amylose Determination Accuracy by Visible/Near-Infrared Tramsmittance 
Spectroscopy 
ASAE-paper， No. 036017， Las Vegas， USA， (2003). 
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2. T. Kimura， H. Koyama， N. Shimizu， T.Inoue 
Application of Novel PCR Method to Microbial Monitoring in Food Processing and Safety 
ASAE-paper， No. 036172， Las Vegas， USA， (2003). 
3. N. Komatsuzaki， K. Tsukahara， H. Toyoshima， T.Suzuki， N. Shimizu， T.Kimura 
E百ectof Soaking and Gaseous Phase Sprout Processing on the GABA Content of Pre-Germinated 
Brown Rice 
ASAE-paper， No. 036073， Las Vegas， USA， (2003). 
4. T. Yanagida， N. Shimizu， T.Kimura 
Properties of Wax Extracted from Banana Leaves 
ASAE-paper， No. 036026， Las Vegas， USA， (2003).Trajectory control system for autonomous 
agricultural tractors 
Proceedings of 13th International Conference of the ISTVS， 743-750， Munich Germany (2002) 
著書
l. 清水直人
第 l章 食品産業における環境問題(分担執筆)， pp15-28，木村俊範編著:
食品のゼロエミッション，幸書房， 2003 
2. Naoto Shimizu 
Rice Mill Byproduct Utilization Technology 
KOKKEN， PRPC， In“RICE POSTPRODUCTION TECHNOLOGY" 













日本穀物検定協会， 154-207， (2003). 
3. N. Shimizu， T.Kimura， H. Okadome， K. Ohtsubo， T.Yanagisawa， H. Andren， and K. Thente 
-67-
Improving the Accuracy of Amylose Determination by Visible Near Infrared Transmittance 
Spectroscopy 





農業機械学会第 62屈講演要旨 生研機構， 443-444， 2003.4. 
2. 程永強，清水産人，木村俊範
オカラの添加が異なる凝菌剤の豆腐のテクスチャーに及ぼす影響
日本食品工学会第4図 (2003年度)年次大会講演要旨集，滋賀県立県民交流センター， 80， 
2003.8. 
3. Sudeepa Malkanthi， Naoto Shimizu， Toshinori Kimura 
E妊'ectof Drying Conditions on Physicochemical Properties of Parboiled Rice 
日本食品工学会第4回 (2003年度)年次大会講演要旨集，滋賀県立県民交流センター， 81， 
2003.8. 
4. Marcos A. das NevesフKiwamuShiiba， Naoto Shimizu， Toshinori Kimura 
Ethanol Production from Hydrolyzed Low-Grade Wheat Flour Using Saccharomyces Cerevisiae 
NBRC 2114 
日本食品工学会第4回 (2003年度)年次大会講演要旨集，滋賀県立県民交流センター， 112， 
2003.8. 
5. Poritosh Roy， Naoto Shimizu， Toshinori Kimura 
Effect of Energy Consumption on the Quality of Parboiled Rice 




日本食品科学工学会，第 50回大会講演集，東京農業大学， 42， 2003.9. 
7. 柳田高志，清水産人，木村俊範
バナナの葉から抽出したワックスの基礎特性について
日本食品科学工学会，第 50呂大会講演集，東京農業大学， 37， 2003.9. 
8. 間留博司，清水産人，鈴木啓太郎，大坪研一
米飯物性{直による米品質予測モデルの検討
B本食品科学工学会，第 50自大会講演集，東京農業大学， 48， 2003.9. 
9. 小松崎典子，塚原菊一，豊島英続，清水直人，木村俊範
-68-
炭酸ガス環境下で発芽させた玄米中の γーアミノ酪酸 (GABA) の蓄積
日本食品科学工学会，第 501:0大会講演集，東京農業大学， 75， 2003.9. 
10. Md. Ashraful Haque， Naoto Shimizu，τ'oshinori Kimura 
Rice Postharvest Practices in Bangladesh 
農業機械学会第 39回関東支部年次報告，東京農業大学世田谷キャンパス， 46-47， 2003.9. 
11. Letsoalo. M. Andrica， Naoto Shimizu， Toshinori Kimura 
Fermentation Characteristics of South African Fermented Maize Paste 
農業機械学会第 39回関東支部年次報告，東京農業大学世田谷キャンパス， 56-57， 2003.9. 
一般講演等
1. N. Shimizu， H. Seimiya， A. Toyoki and T. Kimura 
Application of the Dosa Fermentation Process to Tofu-byproduct Utilization in Food Industry 
5th International Food Convention 5-8 December 2003， Mysore， lndiaョ2003.12. 
2. T. Kimura， H. Koyama， T.Inoue and N. ShimIzu 
Application of Novel PCR Method to Microbial Monitoring in Food Processing and Safety for Food 
Zero-emission System 

















































































1. Saitou T.， Sugiura N勺ItayamaT.， lnamori Y.， Matsumura M. 
Degradation of Microcystis and Microcystin by Microorganisms lnhabited on Biofilm Scraped from 
Practical Treatment Facility 
Environmental Technology， Vo1.24， 143-151(2003) 
2. Saitou T.， Itayama T.，lnamori Y.， Sugiura N勺 MatsumuraM. 
3. Characteristics of biodegradation of cyanobacterial toxin microcystin LR in Environmental water 
under the river-die-away test 
??
Jap. J. Wat. Treat. Bio1.， Vo1.39， No.1， 1-18(2003) 
4. Saitou T.， Okano， K.， Park H.D.， Itayama，T. InamorI， Y.， Neilan B.A.， Burns B.P.， Sugiura N. 
Detection and sequencing of the microcystin LR-degrading gene， mlrA ， from new bacteria isolated 
from J apanese lakes 
FEMS Microbiology Leters 229， 271-276(2003) 
5. Feng c.， Suzuki K.， Zhao S.， Sugiura N.， Shimada S.， Maekawa T. 
Water disinfection by electrochemical treatment. 
Bioresource Technology 2347， 1-5 (2003) 
6. F. Tanaka， C. Feng， N. Sugiura and T.九1aekawa.
Electrochemical Removal of Ammonium Ion and Organic Substances from Landfill Leachate. 
Jap. J. Wat. Treat. Biology， 39(2)， pp. 75-84 (2003) 
7. Kameyama K.， Sugiura N.， lnamori Y.， Maek制時'aT.
Chracteristics of microcystins production in the cell cycle of Microcystis virdis. 




B本水処理生物学会、 23、Nov.，p55 (2003) 
2. 長谷川賞之、亀山恵可、杉浦知夫、前)11孝昭
藍藻類Microcystis属の有毒物質 microcystin産生に及ぼす微生物間相互作用に関する研究
日本水処理生物学会、 2 3、Nov.，P 6 (2 0 0 3) 
3. 岡野邦宏、斎藤猛、板山朋聡、稲森悠平、杉浦期夫
microcystin分解酵素の大量発現系の構築に関する研究
日本水処理生物学会、 23、Nov.，P 5 6 (2 0 0 3) 
4. 岡崎毅、杉浦知夫、前J!I孝昭
電気化学的手法を用いた難分解性物質の分解処理に関する研究
日本水処理生物学会、 2 3、Nov.，P 7 2 (2 0 0 3) 
5. 河内幸夫、稲森悠平、杉滞刻夫、前JI!孝昭
好アルカ 1)性 microcystin分解菌の探索
日本水環境学会、 3 8、March、p.4 8 6 (2 0 0 4) 
6. 亀山恵、司、杉浦郎夫、稲森悠平、前)11孝昭
藍藻類Microcystis属の有毒物質の産生特性
B本水環境学会、 38、March、p.4 8 7 (2 0 0 4) 
7. 粛藤猛、板山朋聡、杉滞期夫、稲森悠平
PPI testを用いたラン藻類 microcystinの毒性評価




























科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
地域環境管理学演習(分担:2/10) 1 3 1 
水資源環境学(分担:5/10) 2 3 1 
食品衛生学(分担:5/10) つ 3 つ
















科呂名 単位数 標準麗修年次 実施学期
食品プロセス工学演習 1(分担) 3 1 不定期
食品プロセス工学演習 I (分担) 3 2 不定期
食品プロセス工学演習 II(分担) 3 3 不定期
食品プロセス工学特別研究 1(分担) 6 不定期


































期間 fl務 渡航先 経費




期間 用務 渡航先 経費
2003.10.10-10.20 拠点大学交流事業に 中華人民共和国 拠点大学交流事業費
伴う共同研究




氏名 出身国 研究科 学年 研究課題
祈春青 中国 バイオシ M2 農産廃棄物を利用した鹿角霊芝の液体培養
ステム





























































































2. T.Ahamed， T.Takigawa， M.Koike， M.M.Hossain， M.M. HuqラM.O.Faruk 
Assessment of Energy Status By GIS for Agricultural Mechanization: A Case Study in Bangladesh 
農作業研究 38(4)，221-236(2003)
口頭発表
1. Abdullakasim W.， M. Koike， T.Takigawa， H. Hasegawa， A. Yoda， B. Bahalayodhin， P.Usaborisut 





科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
計測制御工学実験(1 1m分) 1.5 フ
生物生産科学実習 (4回) 3.0 フ 1・2
熱・物質移動の科学(3 [弓) 2.0 つ フ
生物資源科学情報処理及び実習 (4回) 3.5 つ 3 
生物生産システム工学(5回) 2.0 3 
生物生産システム学(2回) 2.0 3 l 
生物生産システム学実習(3回) 4.5 3 1"-'3 
生物生産機械工学(5回) 2.0 3 3 
生物システム学実験 (4回) 1.5 3 3 
生物生産機械工学実智(5日間) l.0 3・4 集中
o バイオシステム研究科
科自名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物園システム制御論 2 2 
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物生産知能システム工学 つ 1・2 2 
ロ 農学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期


















































Junyusen Payungsak タイ王国 生命環境科学研究科
































1. Yansheng Zhang， Zhenya Zhang， Keitarou Suzuki and Takaaki Maekawa 
UPTAKE AND MASS BALANCE OF TRACE METALS FOR METHANE PRODUCING 
BACTERIA， 
Biomass and Bioenergy， 25(2) 427-433(2003) 
2. Ye CHEN， ZhenYa ZHANG， Yutaka ISIKAWA and Takaaki弥生生EKAWA
Properties of the extruded acetylated starch plastic fi1led cellulose acetate， American Society of 
-81-
Agricultural Engineers， 46(4) : 1167-1173 (2003) 
3. Yingnan Yang， Zhenya Zhang， Jun Lu， Takaaki恥laekawa
Continuous methane fermentation and production of vitamin B12 in a fixed-bed reactor packed with 
loofah 
Bioresource technology， 92: 285-290 (2004) 
4. Zhenya Zhang， Taisheng Quan， Yansheng Zhang， Pomin Li， Norio Sugiura， Takaaki Maekawa 
Study on Methane Fermentation and Production of Vitamin B12 from A1cohol Waste Slurry 
Applied Biochemistry and Biotechnology， vol. 113-116: 1033-1039 (2004) 
5. 李柏畏・新屋文隆・張振亜・前)[1孝昭
低温場1養による微量金属塩を包括した担体の中温メタン生成葱の検討
農業施設、 35(2) : (2004) 
笛際会議論文(プロシーディングス)
1. Ye CHEN， Yutaka ISHlKAWA， Zhenya ZHANG and Takaaki九1AEKAWA
Mechanical properties of the extruded acetylated starch plastic filled cellulose acetate and evaluation 
of its biodegrade properties 
2003 ANNUAL INTERNATIONAL MIITING sponsored by ASAE， Riviera Hotel and Convention 
Center， Las Vegas， Nevata， USA， 21-30 July 
2. Zhenya Zhang， Taisheng Quan， Yansheng ZhanιPomin Li， Norio Sugiura， Takaaki Maekawa 
Study on Methane Fermentation and Production of Vitamin B12 from A1cohol Waste Slurry 
25th symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals， Breckenridge， Colorado， USA， May 
4-7， 2003， pp 6A-9. 
3. Pomin Li， Zhenya Zhang， Norio Sugiura， Takeo Inoue， Takaaki九1aekawa
著警
The Development of a Pilot-Scale Hydrogen Energy System From Livestock Wastes and Raw 
Garbage 
25th symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals， Breckenridge， Colorado， USA， May 






1. f印 春青・張 振亜・ JIWU • Phet Lwin・武田徹・上条章雄・杉滞則夫・前JI孝昭
-82-
鹿角霊芝水溶性 Bー グルカンの抗癌作用
日本食品工学会第 5由(2004年)年次大会講演要旨集:PC2 (2004) 
2. 張 振亜・ m~ 春青.JI WU . Phet Lwin .武田徹ー上条章雄・杉浦則夫・前)1孝昭
カパノアナタケから精製した SOD様物質の機能性評価
日本食品工学会第5回(2004年)年次大会講演要旨集:PC 3 (2004) 
3. 岡本愛・張振亜.1 WU . Phet Lwin・武田徹・杉滞郎夫
松かさ成分の機能性評価
日本食品工学会第5回(2004年)年次大会講演要旨集:PC 4 (2004) 
4. 吉岡正浩・張 振亜.JI WU . Phet Lwin .武田徹・前)1 [孝昭
中居産ブルーペリーの癌細胞増殖抑制効果作用の評価
日本食品工学会第5白(2004年)年次大会講演要旨集:PC 5 (2004) 
o 外部資金
学内プロジェクト
1. 蛋白系廃棄物資源を基質とした薬用キノコ菌体発酵により高機能性飼料の台IJ/1)， 700，000 
受託研究費
1. 湖沼の富栄養化防止・修復のための持続可能な生態環境保全技術の確立(分担)， 独立行政













科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
土壌環境科学実習 1.5 1，2 集中
環境科学演習 1 1，2 集中
廃棄物処理技術論(分担 1/2) 2 1，2 集中
環境科学 II (一回分) 2 1 l 
-83-
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
食品プロセス工学演習 i 3 1-3 不定期
食品プロセス工学演習 11 3 1-3 不定期
食品プロセス工学演習 11 1 3 1-3 不定期
食品プロセス工学演習 1V 3 1-3 不定期
























































氏名 出身0 研究科学年 研究課題
汗IJ留慶 中国 環境科学研究科研究生 蛋i主i系廃棄物資源化
胡宏海 中国 環境科学研究科院生 1 植物性機能性物質SODの精製
鄭海港 中留 環境科学研究科研究生 ゴミ資源化データベース構築

































1. Y. M. Wei， B. Tomita， Yasushi， Y.Hiramatsu， A. Miyatake， T.F可i，T. Fujii， S.Yoshinaga 
Hydration behavior and compressive strength of cement mixed with exploded wood fiber strand 
obtained by the water-vapor expansion process 
J.Wood Science， Vo1.49， No.5， pp.317-326 (2003) 
-86-



















第 53回日本木材学会大会研究発表要旨集 Ct専多)pp，304(2003) 
3. 山田硲子、小林正彦、梶山幹夫、富田文一郎
eー カプロラクトンを用いた木材の液化とその応用(2)
第 53回日本木材学会大会研究発表要旨集 Ct専多)pp，521(2003) 
4. Y. Wei， B. Tomita， T.Fujii， Y.Hiramatsu， A. Miyatake， T.Fujii 










基盤研究 (B) (2) (継続) 13.600.000 
2. 教育活動
Q 学群
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物材料工学 2.0 3 ウ
生物材料加工学 2.0 3，4 1 
生物機能利用学(分担:1/10) 2.0 3 
生物材料学実験(分担:1/10) 1.5 3 3 









? ? 3 
単位数 標準j護修年次 実施学期
Q 生命環境科学研究科
科B名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物材料工学 2.0 1 1 
生物材料工学演習 I~V 各 3.0 1~5 通年
生物材料工学特別研究 i、E 各 6.0 1ユ 通年























































































第 48回J)グニン討論会講演集， 122-125 (2003) 
2. 中)1/明子，松本定，樋口正信，石井忠，黒田健一
シダおよびコケ植物に存在するリグニンの分析的熱分解法による解析

























































鈴木昭憲・荒井綜一編「農芸化学の事典j 朝倉書j吉. p.790-792， (2003) 
2. 西尾道徳(単著)
環境保全型農業.
鈴木s憲・荒井綜一編「農芸化学の事典」朝倉書応. p.8260-834， (2003) 
3. 西尾道徳(単著)
農業による環境負荷.






木村俊範監修「バイオマス資源のコンポスト化技術」シーエムシー出版• p.38-S2 (2003) 
6. 西尾道徳(単著)
政策的課題.










日本土壌肥料学会年次大会.土壌肥料学会要旨集. 36 (2003) 
3. 西尾道徳
統計データに基づく家畜ふん尿窒素のフローシートと土壌負荷原単位の推定

































































































1. K. Nishida， R.R. Nemani， S.W. Running， J.M. Glassy， 
An operational remote sensing algorithm of land surface evaporation. Journal of Geophysical 
Research， 108(D9)， 4270， doi:10.1029/2002JD002062 (2003) 
2. K. Nishida， R.R. Nemani， S.W. Running， J.M. Glassy 
Implementation of MOD16 Evapotranspiration Algorithm for Prototype Terra/MODIS D atasets. 
IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing， 41(2)， 580-600 (2003) 
国際会議論文(プ口シーテeイングス)
1. K. Nishida 
Values of Takayama as a core test site of ecosystem remote sensing. 
Proceedings of Synthesis Workshop on the Carbon Budget in Asian Monitoring Network， pp.78-81 
(2003) 
口頭発表
1. K. Nishida 
Evapotranspiration on terrestrial eastern Asia estimated by satellite remote sensing. 
International Union of Geodesy and Geophisics (IUGG2003)， Sapporo， June 30-July 11， 2003 
2. 秋山怜子，宮本邦明，西田顕郊，安仁屋政武
降雨特性を考慮した屋久島における崩壊発生条件に関する研究.
平成 15年度砂防学会研究発表会， 5月 14日，山形県天童市市民文化会館
3. 西国顕郎・三校信子・土田聡・樋口篤志
陸域植生フェノロジーの、 1)モートセンシング・ブラックス観測・数値モデルによる検討.
地球惑星科学関連学会 2003年合同大会 5月29日 千葉県幕張メッセ
-96-
4. 二島和恵・西田頭郎・ [lJ本晋・三枝信子・奥田敏統.Md. Noor Nur Supardi・谷誠
東アジアのブラックスタワーにおける Biome-BGCモデルの検証.
地球惑星科学関連学会 2003年合同大会 5J~ 29日幕張メッセ
5. 西田顕郎・土田i捻・三枝信子・山本音
衛星観測と生態、モデ:')[，.による落葉樹林の季節変化の推定
日本写真測量学会平成 15年度春季大会， 2003年 6月 12-13日，東京
6. K. Nishida 
Values of Taka yama as a core test site of ecosystem remote sensing. 
Synthesis Workshop on the Carbon Budget in Asian Monitoring Network， October 21-22， 2003， 
Takayama， Japan. 
7. K. Nishida 
工心calphenology makes troubles in remote sensing of global vegetation dynamics. 
The CEReS International Symposium on Remote Sensing -Monitoring of Environmental Change in 



























































































1. W. Abdullakasim， M. Koike， T.Takigawa， H. Hasegawa， A. Yoda， B. Bahalayodhin， P.Usaborisut 
Neural network based prediction of bulk density for soil under tractor-induced stresses 
Proceeding of the Fourth Annual Meeting of the Thai Society of Agricultural Engineering， Bangkok， 
Thailand， 10-17 (2003) 
2. P. Junkwon， H. Hasegawa， M. Koike 
Study on hand arm vibration of electrical1y-powered tiler 
Proceeding of the Fourth Annual Meeting of the Thai Society of Agricultural Engineering， Bangkok， 
Thailand， 43-48 (2003) 
3. M. Koike， T.Takigawa， H. Hasegawa， B. Bahalayodhin， P.Usaborisut 
Perspective of the contract here systems in view of the e妊ectivemachine use mode -In the case of 
Mooban Ton Maka， Rachaburi -
Proceedings of the Workshop on Watershed Degradation and Restoration of the Lam Pachi River 
Basin， Bangkok， Thailand， 109-118 (2003) 
口頭発表
1. W. Abdullakasim， M. Koike， T.Takigawa， H. Hasegawa， A. Yoda， B. Bahalayodhin， P.Usaborisut 
Behavioral interpretation of soil stress state under vehicular loading 
第 62回農業機械学会年次大会講演要旨， 397-398 (2003) 
2. 長谷川英夫，小池正之，余田 章，元林浩太
確率論的設計手法に基づいたトラクタシャシの最適設計
第 39回農業機械学会関東支部年次大会講演要旨， 8-9 (2003) 
-100-
3. 1. Chaorakam， M. Koike， H. Hasegawa，τ'. Takigawa， A. Yoda， B. Bahalayodhin 
Identification of the e百ectsof physical soil conditions to seeding performance for the minimum 
tillage(part 1) 












科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
計測・制御工学実験(1自分) 1.5 つ 1 
生物資源生産科学実習 (5回分) 2 2 1，2 
生物生産システム学実習(3四分) つ 3 1，2，3 
生物生産システム学基礎実験(3回分) 1.5 3 2 
生物生産機械・施設学実験(5回分) 1.5 3，4 3 
生物生産材料学及び実習(10回分) 2 3，4 3 
生物生産機械工学実習 (5日間) 1 3，4 集中






























































環境共生， 8， 67-77 (2003) 
3. 氷銘揚四郎
霞ヶ浦流域における総合的流域管理政策のシミュレーション分析
会計検査研究， 28， 141-155 (2003) 
4. R. Melehem， Y.Higano 
Simulation Analysis by a Mathematical Model on Heavy Metal Pollution in the Rivers in the Barada 
Basin， Syria 
地域学研究，33，3ラ231-246 (2003) 
5. S. Ulger， Y. Higano 
An Analysis of Interre1ation between Current Environment and Socioeconomic Status Regarding 
Water Pollution in Turkish Black Sea Basin 









2. Y. Higano 
I -15 Equitable Sharing of lnternational Water between lndia and Bangladesh: A New Approach for 
an Efficient and Optimal Solution for Teesta River 


















平成 15年度農業工学研究所研究会(農村計画研究会)， S-16 (2004) 
口頭発表
1. S. Kobayashi， Y. Higano 
A Study on the Evaluation of New Energy Technologies 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session8-2， 3 (2003) 
2. T. Mizunoya K. Sakurai， R. Morioka， Y. Higano 
A Proposal for a Total Environmental Watershed Management Policy Related to the Introduction of 
New Technologies 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session2-S， 33 (2003) 
3. Md. F. Islam， Y.Higano 
A Policy Measure for Optimal Water Resource Utilization and A11eviation of Socio-Environmental 
Problems in the Teesta River Basin 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session2-5， (2003) 
4. K. Sakurai， T. Mizunoya， R. Morioka， Y. Higano 
A Comprehensive Water Environmental Policy Incorporating Residents' Preferences in the 
Catchment Area of Lake Kasumigaura 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session6-S， 24 (2003) 
5. S. Ulger， Y. Higano 
Policy Measures to Improve the Water Quality ofthe Black Sea: Case Study Turkish Black Sea Basin 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session6-S (2003) 
6. Bin Li， Y.Higano 
An Eco-conscious Socioeconomic Framework Model for Reducing Global Warming in China 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session40-5， 44 (2003) 
7. R. Melhem， Y.Higano 
Overview of Heavy Metals Pollution Issue in Rivers in the Barada Basin， Syria 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD-ROM Session8-2， 15 (2003) 
-105-
8. MD， Akhtaruzzarnan， Y.誼igano
Bangladesh's Outward Orientation and Export Cornpetitiveness Relative to Her South Asian 
Cornpetitors: Irnplication for the Exchange Rate Misalignrnent 
18th Pacific Regional Science Conference， Acap比 0，MEX， CD-ROM Sessio凶-3(2003) 
9. W. Akrnarn， Y. Higano 
Means of Providing Safe Water to the Arsenic -Affected People in Bangladesh， With Special 
Reference to Taranagar Village 
18th Pacific Regional Science Conference， Acapulco， MEX， CD也ROMSession9-6 (2003) 
10. T. Mizunoya， K. Sakurai， R.Morioka， Y. Higano 
A Study on Dynamic Optimal Water Purification Policies Related to the Introduction of New 
Technologies: A Case of Lake Kasumigaura 
The 43rd Congress of the European regional Science Association (ERSA) Jyvaskyla， (2003) 
11. S. Ulger， Y. Higano 
A Study on Dynamic Modeling to Examine the Impact of Reducing Water Pollution on Market 
Condition in the Turkish Black Sea Basin 
The 43rd Congress of the European regional Science Association (ERSA) Jyvaskyla， (2003) 
12. K. Sakurai， T. Mizunoya， R. Morioka， Y. Higano 
Estimation of Residents' Desired Water Quality and Econornic Evaluation for Improvement of 
Water Quality of Lake Kasurnigaura， 
The 43rd Congress of the European regional Science Association (ERSA) Jyvaskyla， (2003) 
13. R. Melhem， Y.Higano 
A Study for the Necessity of Risk Assessment for Heavy metal Pollution in the Barada 
Basin， Syria 





15. Y. Higano， T.Mizunoya， K. Sakurai， S. Kobayashi 
Potentialities of Integrated River Basin Managernent and Biomass Energy 









B本環境共生学会 2003年度学術大会発表論文集， 49司54(2003) 
18. Md. F. Islam， Y. Higano 
A Policy Measure for Optimal Water Resource Utilization and AIleviation of Socio-Environmental 
Problems in the Teesta River Basin 
日本地域学会第 40t:eJ(2003年)年次大会学術発表論文集， 33-40 (2003) 
19. R. Melhem， Y.Higano 
Dynamic Modeling as an Approach to Risk Assessment for Heavy Metal Pollution in the Barada 
Basin， Syria 
日本地域学会第嶋田(2003年)年次大会学術発表論文集， 57四62(2003) 
20. W. Akmam， Y.Higano 
Arsenic Contamination in Ground Water in Bangladesh: A System to Provide Safe Water， with 
Special Reference to Taranagar Vi1lage 
日本地域学会第 40回(2003年)年次大会学術発表論文集， 273-278 (2003) 
21. 李斌，氷金包揚四郎
発展途上国である中国における地球温暖化対応策:グリーンエネルギー産業発展の視点から














An Evaluation of Water Quality Improvement New Technology Based on the Social Environmental 
System of Lake Basin 
The 50th Annual North American Meetings of RSAI， (2003) 
27. 氷銘揚四郎，李斌
Derivation of an Optimal Carbon Tax Rate and its Influence on Industrial Sectors Regarding Global 
Warming Prevention in China: Aiming the Encouragement of A1ternative Energy Industry 
????




事業， 19-22 (2004) 
一般講演等








































科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
実用解析盟 1 ヴ 3 
生物資源科学構報処理及び実習 (6回分) 2 つ 3 
地域環境管理学演習(3回) ウ 3 1，夏季集中













科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生産基盤システム学特論 2 1・2 2 
生産基盤システム工学演習E 3 2 1~3 





科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
農地工学特論 2 1 
農地工学演習 I 3 1 1 
農地工学演習E 3 2 1~3 
農地工学特別研究 I 6 1 1~3 












































Managing Editor， Studies in Regional Science 








J ournal of Regional Science 
(Blackwell Publishers) 
Papers in Regional Science (Springer-Verlag) 
Network and Spatial Theiry (Kluwer Pub. Co.) 











































































期間 用務 渡航先 経費
6.29-7.9 第 18回環太平洋地域 メキシコ 自本学術会議代表派
学会機構大会 1、五昼包

































朴善華 中国 環境科学 l 中国大連市の水不足解消と水質改善の‘ための環境政策
李斌 中国 生命環境科学 3 中国における大気環境管理政策
リマーメノレヘムシリア生命環境科学 4 、ンリアにおけるバラダJ1流域水質改善のための環境政策
ウノレゲノレスレイマントルコ農学 5 黒海の水質管理のための国際環境政策
申鍛渓 韓国 農学 5 特留における流域管理システムに関する研究
o招轄研究員
氏名 出身留 期間 所属機関及び役級




























M. KAOMEK， K. MIZUNO， T. FむJIMURA，P. SRIYOTHA and James R. K. CAIRNS Cloning， 
Expression， and Characterization of an Antifungal Chitinase from Leucaena leucocephala de Wit 
Biosci.Biotechno1.Biochem. 67 (4) 667-676 (2003) 
K. Mizuno， M. Kato， F.Irino， N. Yoneyama， T. Fujimura， H. Ashihara. The first committed step 
reaction of ca百'einebiosynthesis: 7-methylxanthosine synthase is closely homologous to ca百'eine
synthases in co百'ee(Co狂eaarabica LふFEBSLet. 2003 Ju117;547(1-3):56-60. 
Y. Uga， Y. Fukuta， HW. Cai， H. Iwata， R. Ohsawa， K. Morishima， T. Fujimura Mapping QTLs 
influencing rice floral morphology using recombinant inbred lines derived from a cross between 
Oryza sativa L. and Oryza rufipogon Gri百TheorAppl Genet. 2003 Jul;107(2):218-226 
Y. Tada， H. Akagi， T. Fujimura， T.Matsuda. E百'ectof an Antisense sequence on rice allergen genes 
comprising a multigene family Breeding Science， 53(1):61-67， 2003 
K. Mizuno， T. Iida， A. Takano， M. Yokoyama， T. Fujimura， A new 9-lipoxygenase cDNA from 
developing rice seeds Plant and Cell Physiology44， 11， (2003)， pp.1168-1175 
J. Hu， M. Nakatani， AG LaJusin， T.Kuranouchi and T. FUJIMURA Genetic Analysis of Sweetpotato 





P. Choi， Y. Mano， A. Ishikawa， M. Odashima， T. Umezawa， T. FむJI民査む良A，Y. Takah計aand T. 
Komatsuda Construction of a High-density AFLP and SSR Map Using Recombinant Inbred 
Lines of Cultivated X Weedy Soybean Breeding Science， 53(4):335-344， 2003 
Y. Uga， Y.Fukuta， R. Ohsawa and T. FUJI乱1URA Variations of Floral Traits in Asian Cultivated Rice 
(Oryza sativa L.) and its Wild Relatives (0. rufipogol1 Griff.) Breeding Science， 53(4):345-352， 2003 
国際会議論文(プロシーディングス)
1. T. Fujimura Develpoment of drought resistant plantsラ TJCST】2003;Tunisia町JapanSymposium 







科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
植物遺伝子工学 2 3，4 2 
動・植物細胞工学 2 3 1 
バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
バイオシステム基礎論 l 1 1 
生物機能評価学 フ 1，2 3 
生命環境科学研究科
科呂名 単位数 標準履修年次 i 実施学期
植物機能開発工学特論 2 


































期間 用務 渡航先 経費









































期間 用務 渡航先 耳q、aニエIj4主
1. 17~ 1.25 チュニジアテクノパ チュニジア国 JICA 
ーク調査
3.16~3.25 チュニジアテクノパ チュニジア国 JICA 
ーク調査








Characterization of Microsatellite 
Markers in Sweetpotato 
Antonio Garcia Lalusinフィリッピン生命環境科学研究科 D3 サツマイモの遺伝子組換え技
術の開発
Degu Hewan Demissieエチオピア 生命環境科学研究科 Dl テフの耐乾燥性の研究
Wannarat Pornsiriwongタイ バイオシステム研究科 MlStudy of root elongation in 
response to osmotlc stress m 

























2. Haruyuki Fujimaki and Mitsuhiro Inoue 
Flux-Controlled Steady Evaporation Method for Determining Unsaturated Hydraulic Conductivity 
at 1ρw Matric Pressure Head Values 
Soil Science， 168(6)， 1-11， 2003 
3. Haruyuki Fujimaki and Mitsuhiro Inoue 
A Transient Evaporation Method for Determining Soil Hydraulic Properties at Low Pressure 
Vadose Zone Journal， 2(3) ， 400-408， 2003 
4. 斑aruyukiFujimaki and Mitsuhiro Inoue 
Reevaluation of the Multistep Outflow Method for Determining Unsaturated Hydraulic 
Conductiv i ty
Vadose Zone Journal， 2(3) ， 409-415， 2003 
5. Haruyuki Fuji服 aki， Mitsuhiro Inoue， and Katsumi Konishi 






日本沙漠学会第 14回大会講演要旨集， 70-71 
2. 在 益斌，藤巻構行，安部征雄，井上光弘
Estimation of parameter values in a root water uptake model 

















科目名 単位数 標準藤修年次 実施学期
計誤Ij制御工学実験(分担:1/10) 1.5 2 1 
生産基盤工学(分担:4/10) つ 3 1 
生物環境工学基礎演習(分担:2/10) 2 2 3 
土壌資源利用学実験(分担:5/10) 1.5 3 3 









































1. H. Maita， M. Kimura， T.Marutani and Kosit Lorsirirat 
Land use changes in the recent quarter century in the Lam Phachi watershed and relationships with 
??? ?
sediment source and delivery. 
Proc. of the INTERNATIONAL WORKSHOP for "source to sink" SEDIMENTARY DYNAMICS 
in catchment scale， 109-122， Sapporo Japan (2003) 
2. T. Marutani， M. Kasai， H. Maita and G. Brieley 
Relaxation and sensitivity of steep sedimentary cascades in J apan. 
Proc. of the INTERNATIONAL WORKSHOP for "source to sink" SEDIMENTARY DYNAMICS 



















科毘名 単位数 標準履修年次 実施学期
」
計測制御工学実験(分担:1/10) 1.5 2 l 
流域保全学(分担:5/10) 2 3 1 





緑資源機能論実習(分担 :115) 3 夏季集中
森林環境機能論(分担:2/10) 2 3 2 
流域保全学実験(分担:3/10) 1.5 3 3 
総合科目・森林(分担:1/10) 1 • 2 2 
専門語学Il (10) 3 つ
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準j覆修年次 実施学JtH




























期間 用務 渡航先 経費
9.7-16 中国の水・土砂流出機 中国 科学研究費
構と災害環境に関す
る調査




















































1. Yansheng Zhang， Zhenya Zhang， Keitarou Suzuki and Takaaki九1:aekawa:
Uptake and mass balance of trace metals for methane producing bacteria 
Biomass and Bioenergy， 25，427-433 (2003) 
2. Kuen-Yuan Chuang， Chris P. Norman， and Takaaki九1:aek加ヰ'a: A novel electrokinetic remediation 
technique for hexavalent chromium contaminated soils using chitosan 
Japan Association for Human and Environmental Symbiosis(環境共生)、 vol.18(i叩rinting)(2003) 
3. 寺津洋子、宮津光博、河野澄夫、前)1孝昭:糊イヒ・老化処理小麦デ、ンフ。ン IR吸収スベクトノレの解
析、日本食品科学工学会誌， 50( 4) ， 162-166(2003) 
4. Ye Chen， Yutaka. Ishikawa， Zheng. Ya Zhang， Takaaki. Maekawa : Properties of extruded acetylated 
starch plastic fil1ed with cellulose acetate， American Society of Agricultural Engineers， 
46(4)1167-1173(2003) 
5. 寺津洋子、河野澄夫、前Jrl孝昭:糊化処理デンフンの近赤外スペクトルの解析、日本食品科
学工学会誌， 50(4)， 174-179 (2003) 
6. Norio Sugiura， Hiroko Isoda， Takaaki Maekawa: Degradation potential of musty odour in a drinking 
water source by a biofilm method， Journal of Water Supply Research and 
Technology-AQUA，52(3)，181-187(2003) 
-126-
7. Fumiko Tanaka， Chuanpig Feng， Norio Sugiura， Taka討dMaekawa : Electrochemical removal of 
ammonium ion and organic substances from landfil1 leachate， Japanese Journal of Water Treatment 
Biology，39(2)，75-84(2003) 
8. Akinori Tsuruda， Shingo Suzuki， Takaaki Maek加持'a，Syuichi Oka. Constitutively active Src 
facilitates NGF-induced phosphorylationof TrkA and causes enhancement of the MAPK signaling in 
SK-N-MC cells， FEBS Leters， 560， 215-220 (2003) 
9. Fumiko. Tanaka， Chuanping. Feng， Norio.Sugiura and Takaaki Maekawa : 
p-Nitrosodimethylaniline (RNO)七asedevaluation of enhanced oxidative potential 
during electrochemical treatment of high-salinity wastewater， J.of Environmental 
Science and Health -Part A， A39(3) 773・786(2004)
10. Keishi Kameyama， Norio Sugiura， Yuhei Inamori，Takaaki島1aek制高'a
Characteristics of microcystins production in the cell cycle of Microcystis viridis， 
Environmental Toxicology， 19(1)ス0-25(2004)
11. Zhenya Zhang ， Taisheng Quan ， Pomin Li ， Yansheng Zhang ヲ NorioSugiura ， Takaaki 
九1aekawa: Study on methane fermentation and production of vitamin B12 from alcohol waste slurry. 
Applied Biochemistry and Biotechnology， 115， 1033-1039(2004) 
12. Yingnan Yang， Zhenya Zhang， Jun Lu， Takaaki Mae匙.awa: Continuous methane fermentation and 
the production of vitamin B 12 in a fixed-bed reactor packed with loofah， Bioresource Technology 
92，285-290(2004) 
13. Chuanping Feng， Keitaro Suzuki， Shuyun Zhao， Norio Sugiura， Satoru Shimada， Takaaki 
九1aekawa Water disinfectIon by electrochemical treatment， Bioresource Technology 
94，21-25(2004) 
国際会議論文(プロシーディングス)
1. Zhang Zhenya， Sugiura Norio， Inoue Takeo， Maekawa Takaaki， LiPomin 
The development of a Pilot-scale hydrogen energy system仕omlivestock wastes and raw garbage 
Sympojium on Biotechnology for Fuels and Chemicals， pp6A-09，Colorado USA (2003) 
2. Zhang Yancheng， Quan Taisheng， LiPomin， Maekawa Takaaki， Zhang Zhenya， Sugiura Norio 
Study on methane fermentation and production of vitamin B12台、omalcohol waste f1uid. 
Sympojium on Biotechnology for Fuels and Chemicals， pp6A-31，Colorado USA (2003) 
3. Keo lntabon， Takaaki Maekawa， Yutaka Sakurai， 















(社)呂本有機資源協会， p 120(2003) 
2. Norio. Sugiura， Mutoo Utsumi， T. Maekawa 
Degradation potential of musty odour in a drinking water source by a biofilm method 
Biosystem Studies， 6(2) 84-94，(2003) 
3. Keo Intabon， Junye Jia， Uta Akazawa， Takaaki瓦1aekawa。-Glucanproduction by liquid culture of agaricus blazei muri1l mycelium 
Biosystem Studies， 6(2)タ6-103(2003)
4. Keo Intabon， Junye Jia， Uta Akazawa， Takaaki Maek制時'a
Scale up and operation problems for a liquid bioreactor of an edible fungus (mushroom agaricus 
blazei murill) 
Bios)叫emStudies， 6(2)，112-119(2003) 
5. Mutoo. Utsumi， Yanshen Zhang， Zhenya Zhang， Norio. Sugiura， Takaaki. Maekawa 
Assessment for the complicated occurrence of nuisance odor from phytoplankton and environmental 
factors in eutrophicated lake 










































































Method and Apparatus for treatment of organic matter四cntainingwastewater 
US 6，547，951，B1 (Apr. 15，2003) 
Takaaki Maekawa 
Two-Phase Type Methane Fermentation Reactor 
US 6666518 (Dec. 9，2003) 
前Jf!孝昭、鴻伝平、井上武男
「メタン発生方法及びそれに用いる二十日式メタン発生装置J
特級2003-313323 (平成 15年9月4E:l) 
前JfI孝昭
「分解性成形材料及びそれを用いた食品容器」





























科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
食品工学 つ 3 l 
食料システム学実験(分担 5/10) 1.5 3 1 
食品工学実験(分担:4/8) 1.5 3 l 
食の科学(分担:2/10) 2 3 1 
熱・物質移動の科学(4/10) フ 2 2 
q バイオシステム研究科
科呂名 単位数 標準履修年次 実施学期
バイオシステム学特論(分担:4/10) 2 1 
生物圏システム学 2 1 l 
バイオシステム演習 2 1 1'"'-'3 
バイオシステム特別研究 6 2 1'"'-'3 
q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
国際地縁技術開発科学特講(分担 2/10) 1 1 
食品流通工学 2 1，2 2 
食品プロセス工学特論 2 1，2 2 




食品プロセス工学特別研究 1， n (分担
1/2) 
6 1，2 1"'3 
q 農学研究科
科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
生物資源プロセス工学演習立(分担1/2) 3 ウ 1"'3 


















































Biotechnology for Fuels and Chemicalsにおい
て学会発表:タイトル rStudy on methane 
fermentation and production of vitamineB12 
from alcohol waste f1uidJ 













Development of Cost Effective 
Environmental Technology for Various 
WastewatersJ 
2004.3.25-3.30 米国、アナハイム市で開催されたアメリカ アメリカ合 奨学寄附金(竹中工
化学会に出席および発表した。タイトル衆国 務居)
r Cost lowering and improvement of 






期間 用務 渡航先 経費


















10.11-10.15 廃水処理の高度化について 中華民国 民間との共同研究A
の検討会出席




期間 用務 渡航先 経費





李 松畏 台湾 農学研究科 5 Biogas production and high-energy 
recovery of the kitchen garbage by 




超淑梅 中国 生命環境科学 4 温室における降温調節に関する研究-
中国と日本の大型温室におけるパット
アンドファン冷房システムについテー
李 紅 中国 生命環境科学 4 オカラタンパク質主体の生分解性プラ
スチック包装素材の開発に関する研究
韓 峻杢 韓国 生命環境科学 2 カプサイシン受容体を介したヒト腸管
上皮の物質透過調節機能の解析
張 貴華 中国 ハ'イオシステム研究科 2 蛋白質廃棄物を培地とする納豆菌発酵
による生産物の機能性食品化
張 i涜委 中国 ハ'イオシステム研究科 2 ブルーペリーに含まれるアントシアニ
ン色素の高率的分離及び精製について
張頴 中国 ハ'イオシステム研究科 1 アリイナーゼ国定化によるニンニクか
ら高効率生理活性物質ア 1)シン生産法
の開発
陳 獣 中国 ハ'イオシステム研究科 1 CO:JH2資化性メタン菌増殖の定常状
態におけるメタン及びビタミン B12生 l
成に及ぼす Co/Feの影響


















砂防学会誌， 55 (6)， 33-39， (2003) 
2. 宮本邦明，伊藤隆郭
土石流の数値シミュレーションと相似則
砂防学会誌， 55(6)，40-51 (2003) 
3. 鈴木拓郎，堀田紀文，宮本邦明
土石流の流れに及ぼす河床粗度の影響についての実験的検討
砂防学会誌， 56(2)，5-13 (2003) 
Q 国際会議論文(プ口シーディングス)
1. S. EgashiraヲT.Itoh and K.島1iyarnoto
Debris Flow Simulations for San Julian Torrents in Venezuela 
Proceedings of Third IAHR Symposium on RiverフCoastaland Estuarine Morphodynamics， 976情986，
Barcelona， Spain (2003) 
2. T. Itoh， K. Miyarnoto and S. Egashira 
Numerical Simulation of Debris Flow over Erodible Bed 
Proceedings of the Third International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics， 












科目名 単位数 標準履修年次 実施学期
流域保全学 (5回分) 2 3 1 
実用解析学 I 1 2 l 
流れの科学 (5四分) 2 2 1 
土質工学 (3回分) 2 4 
フレッシュマンセミナー 1 1 
森林水文学 (2回分) 3 2 
生物資源科学演習 フ 1 2，3 
生物環境工学基礎演習 (2回分) 2 3 
流域保全学実験 (5回) 1.5 3 3 





総合流域管理学 2 1 
Q 生命環境科学研究科
科目名 単位数 実施学期標準履修年次






















1. T. Yamaguchi， T.Kuroyanagi and Q. Chen 
Study on thermal environment of the sunlight greenhouse (Part 1)-Basic experiment to analyze the 
thermal environment of sunlight greenhouse -. 
Journal of the Society of Agricultural Structures， Japan， 34(1)， 31-37， 2003. 
2. T. Yamaguchi， T.Kuroyanagi and G Kanai 
Study on thermal environment of the sunlight green-house (Part 2)ーAbasic mathematical model 
predicting thermal environment of the sunlight greenhouseヘ





































科白名 単位数 標準履修年次 実施学期
計測指IJ御工学実験 (1@分) 1.5 フ
流れの科学(5回分) 2 フ
熱・物質移動の科学 (3@分) 2 フ フ
生物生産施設学(5自分) つ 3 
生物生産環境情報学 2 3 
生物生産システム学基礎実験 (5@分) 1.5 3 2 
生物生産システム学実験 (51ヨ分) 1.5 3 3 
生物生産機械・施設学実験(5回分) 1.5 3 3 
食品工場設計(2四分) 1.5 3 3 
Q バイオシステム研究科
科目名 単位数 標準履修年次 | 実施学期i
生物資源環境・情報学 つ 3 
司生命環境科学研究科
科医名 単位数 標準履修年次 l 実施学期















期間 用務 渡航先 経費
1l.20-11.29 拠点大学交流計画 中国 自本学術振興会
共同研究
期間 用務 渡航先 経費





中国 生命環境科学 4 大型温室のパッドアンドファン冷房システム
に関する基礎的研究
















1. Iku Nakamaya， Tomoya Yokoyama， Tsutomu Ikeda， Hiroshi Ohi， and Keiichi Nakamata 
Residual lignin from hardwood oxygen-bleぉhed kraft pulp as possible precursor of 
2，3，7，8-tetrachlorodibenzofuran 
The 1 ih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 
Vo1.3， 5-8， Madison， USA (2003) 
2. Takashi Koyasu， Tomoya Yokoyama， Tsutomu Ikeda， Hiroshi Ohi， and Keiichi Nakamata 
Prediction of hardwood alkali pulp yield using carbohydrates analysis 
The lih International Symposium on Wood and Pulping Chemistry， 


































1 . W.Abdullakasim' M. KoikeoT. Takigawa' H. Hasegawa' A. Yoda. kasetsart University， 
P.Usaborisut 




第 39回農業機械学会関東支部年次報告講演要旨 8-9 (2003) 
3. I. Chaorakam . M. Koike . H. Hasegawa . T. Takigawa . A. Yoda . B. Bahalayodhin 
Identification of the Effects of Physical soil conditions to Seeding Pe:rformance for the 
minimum Tillage (Part 1) -In the Case of Northeastern Thailand-
















生物生産システム学実験(分担:1110) 1.5 3 3 
生物生産システム学実習(分担 3/10) 3 3 1.2.3 
生物生産機械・施設学実験(分担:1110) 2 3.4 2，3 
生物生産機械工学実習(分担:5/10) 1 3.4 l 
生物生産材料学及び実習 2 3.4 3 
生物材料加工学実習 2 3，4 l，2 
生物資源生産科学実習(分担:4/10) 2 2 1.2 
フィールドに学ぶ食と総(分担:3/10) 3 l，2 1，2，3 
その他
農林技術センター
農林技術センター農業機械班の主任教員として下記の任務を遂行した0
1.金属加工・木材加工に関する、学類の教宮及び学生からの依頼による実験装註・試験片等の
製作に関わる対応を行った。
2.八ヶ岳演習林から間伐材を搬入し、間伐材の有効利用について検討を行った。
3.農林技術センター内部における農機具類の点検整備及び修明等を行い作業の業務が円滑に遂
行できるよう対応した。
4.ホイストクレーンの整備点検を業者に依頼し、作業の安全性を図った。
筑波アジア農業セミナ-(TASA王)・その他
平成 15年度TASAE実行委員として運営に当たったO
「 「
?
?
?
